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The Commission has accepted a proposat from Messrs. Guido Brunner and llliLheLm
Hafegkamp giving a generaL outLine for a foreign pot'icy which shouLd heLp to
stabiLise and aivJriify the Cbmmunityrs suppLiJs of energy from third countries"
The proposa[s wiIL now be submitted
meeting in March. TheY wiLL atso be
and SociaL Committee.
proposa  Ls
Th; iei;;-particuIar attention to the'energy gap which
the Late ejghties when suppLies of both oi L and uranium
scarce and more exPensive.
Emphasjs js Laid on the need to Ljmit the Communjtyrs dependence on imports'
to diversify supplies, to'increase stabitity, to step up cooperation wjth the
developing count.i.t. The new poLicy paper js meant to be read in conjunction
with the pape3 on energy objectives for 1990 and the comparison of Member
statesr programmes agreed Last. November (COM(78)613>'
In the tb,o sectors in which externaL initiatives ane of greatest signifjcance
in ui., of tn" fict  that it  is therein that community dependence is greatest -
oil. and uranium - the Governments  and companies have taken effective measures
which shouLd not be caLLed into question. However, in the wake of a crisis which
has reveaLed the fragiLjty of the system it  may now be considered  necessary to
go further in the direction of Community action.
As regards oiL" someEuropean  companies cLajm that the costs incurred as a result
of some of their activities (refi.ning; transport) no Longer agsure them the funds
needed for prospecting at the moment when this is most necessary'
As regards uranium, the negotiattons under way with most of the producer countries
show that t  ogzrt from commerciat  and financiaI aspects, the poLiticaI conside-
rations assume increasing importance  and require the interventjon of the pub['ic
authorities as the onLy body capab[e of ensurjng proper use of this ptoduct'
(1 ) CoM(79)23-2-
In both cases, Community action appears the best guarantee for safeguarding
the intenests of its  Member States, either by heLping the operators to intensify
thejr suppLy efforts or by providing the framework within which their activities
wouLd attain maximum efficiency.
The community,s roLe in each of the main sectors - coa[, oiL and gas, uranium -
has to be assessed on the basis of those interests. ALso to be taken into con-
sjderation are the generaL energy deveLopments in the field of internationaL
discussjons  and n"gotiations,  deveLopment of aLternative sourceS, research and
deveIopment and co6peration with deveLoping countries (see COM(78>355).
These sectors are examined in detaiI beLow:
COAL  -
Supp Iy
CoaL supp[y raiseF few probLems as regard imports from non-member countries.
In 1978 the Commun'ity consumed around 287 mitLion tonnes of,coaL, of which
46 mjl,Lion tonnes -  16:l - were imported. InternaI production js spread un-
equaILy among the Member States of the Community  (88% concentrated in Germany
and the United Kingdom) whereas imports are more diversified:  PoLand 33%;
United States 16%; RepubLic of South Africa ?3/.; Austratja 15%; USSR 9%;
other countri es 4%.
The Commission has aIready stressed the need to take account of the varying
situations within the Community and to reconciLe the diverging interests of.
the Member States. Support measures for intra-Community trade in coking coat
and power station coaI without adopting any restrictive measures on jnternationaL
t rade.
Restrictjons wou[d not necessari [y Lead to gneater consumptjon of Community
coaL but to increased dependence on giL, to the extent that Community coaL
is not competitive at internationaL  Leve[.
Three types of measure shouLd be systematicatLy encouraged:
- the participation of European coaI companies in joint ventures in non-
member countries, for exampLe through more ECSC credits;
- the concLusion of [ong-term contracts between Community users and overseas
producersl .
- whenever caILed for by commerciaI interests, the organisation of technicaL
cooperation with non-member countries to deveLop processes for converting
coaL into hydrocarbons (Liquefaction' gasif'!cation).
OIL
Supp Ly
The Communityrs  dependence on outside sources appears most evident as regards
oiL: in 1977 the Communityrs c,rude oiL imports (485 miILion tonnes) represented
more than 5A% of gross energy tonsumption and more than 92% of the Communityts
gross oiL consumption'.  The 1978 figures are not yet avai LabLe.
The fotlowing tabLe Lists the main suppLiers and the proportion of Community
imports accounted for by each of these countries.
Abu Dhab'i  25.3 nt  5.2%
Eastern Europe 21.2 nt  4.6'/,
ALgeri a  17.3 nt  3.5%
Qatar  8.5 mt  1.7%










47 .8 nt  9,8i4
39.3 mt 8.1%
30.3 mt 6.27,
29.6 nt  6.1%GAS
-3-
For some of these countries, exports to the Community form a h'igh proportion
of their production (Norway 51%, Iraq 437(, Qatar 40%, Libya 397,).
The Communityrs position of dependence is not Likely to change appreciabLy
since net oiI  imports in 1990, as in 1985, couLd stiLt account for around 40:l
of the Communityrs  gross energy consumption and 802 of its gross oiL consumption-.
Imports and exports of petroLeum products, nor.l practicaLLy balanced at around
40 miLLion tonnes, are of marginbI importance, representing Less than 8% of the
Communityrs  gross oi L consumpt'ion.
The main feature of the period to come is'the poss'ibiLity of tension on the oiI
market between 1985 and 1990 because production wiIL be somewhat out of step
with consumption. This tension witt mean that oiL prices wiLI be increasingLy
fjxed jn Line with the free pLay of suppLy and demand.on a seLlerrs market.
The Community  must therefore put itself  in a position to cope with these market
conditions: the estabLishment of objectives such as net oiL imports not exceed'ing
500 milLion tonnes in 1985 is a step in this direction.
The Community shou[d endeavour to estabLish reguLar contacts with producer groups
and incLude examination of energy prob[ems in its bilateraL talks with aLt the
producer States, and in the agreements it  wiLI concLude.  The Community w'iLL further
attempt, by appropriate means (subsidies to be repadd in the event of success/ and
possibLy a system of credit guarantees), to encourage the oiI  companies to increase
prospecting throughout the worLd; it  wiLL encouraEe the exchange of technoLogy  and
the training of experts from aLL the"countries  interested by means of the instrLl*
ments at the disposaL of the Member States,
Supp Ly
ln 1977 the Communityrs naturaL gas requirernents amounted to aLmost 160 miItion
toe (tonnes of oiL equivatent), 17'l of -t,he Communityrs primary energy nequire-
ments. The Nethertands covered 5?,5% of this amount and imports from non-member
countries accounted fon 112, the remaining 36.5% coming from other production
regions within the Community, in partjcutar the North Sea.
This suppLy structure is changing rapidLy with the graduaI exhaustion of the
Community fietds which are currdntLy being exptoited.
Dependence on imports from non-Community countries is increasing rapidLy; it  wil"L
probably reach 25% in 1980, 38% in 1985 and atmost 50z^ in 1990. Import contracts
have been conctuded for a totat of 93 miLLion toe a year, of which around 302
wiLI be transported by methane tanker.g in the form of LNG ([iquefied naturaI gas),
These long-term contracts offer a better guarantee of suppty than import contracts
for other types of energy, without h6wever being comp[etety free of risk.
The foLLowing tabLe breaks down the Communityfs naturaI gas impprts by country
of origin and shows their devetopment,




























0ther types of gas, in partjcuIar LPG (Ljquefied petroLeum gas) (9.8 miItion
toe in 1970, account for a modest proportion of the Communityrs energy balance.
However, there is every indication of surpLuses on the worLd market jn the years
to come, which cou[d change the position of these types of gas on the Community
market.
The Community shoutd express its interest in the deveLopment of the utiLisation
of natural gas and wilL study, also as part of the Euro-Arab diatogue, the means
of soLving the probIems arising as regards expLoitation, transport (construction
of methane tankers) and storage (tNG terminaIs)
It  shou[d study the possibiLity of using the means of finance at its disposalto
promote the use of gas jn the Community.




lh 1978 the Community consumed about 10 000 tonnes of naturaL uranium whiLe its
own production, concentrated almost entireLy in one Member State (France) amounted
to Less than 2 500 tonnes. In 1985 and 1990 Community requirements could amount
to more than 20 000 and 30 000 tonnes respect'ive[y. InternaI production at the
time lould be no more than 4 0b0 tonnes, the Communityts totat resources now
being estimated at 120 000 tonnes.
Non-Community productjon of naturaL uraniurn is noh, mainty concentrated in the
United States (20 000 tonnes of capacity in 1978), South Africa (9 000 tonnes),
Canada (6 500 tonnes), Niger and Gabon (3 500 tonnes). AustraIia shoutd jojn this
tjst  some time during the next decade.(reaching 6 000 tonnes in 1985).
The Communityrs  main suppLjers at present are Canada and the African countries.
These countrjes and AustraLia wil.L provide the majority of our imports in the
years to come. This Iist  shows the diversification of our sources, an obvjous
condition for security of supp[y, The Iist  does not appear to incLude other
substantiaL  suppLiers for the next decadeo with the possibLe exception of the
United States which wiLI be a net importer of naturaL uranium.  Some South American
and African countries cou[d join the List of countries suppLying us in the nineties.
Chjna, with whom we not.t have a cooperation agneement, could atso become one of
our uranium suppLiers.
The Community shouLd attempt to find a so[ution withjn the Euratom Treaty to the
prob[ems raised by the supp[y of naturaL uranium to users in the Member States:
in this connection, the conclusion of.agreements under which the operators  woutd
sign the necessary suppty contracts appears to be the best means for reconciLing
commerciaI interests and potiticaL imperatives.
The Community shouLd do aLL in its.poh,er to defend the export interests of the
!{ember States t.lithin existing internationaL organisations or as part of discussions
on various aspects of the nuctear cycIe: enrichment of unanium, reprocessing  of
fueL, export of nucIear techniqurest  and materiat.
-1.-5-
Research and devetopment
By concLuding  agreements with the highty-.'industrjaLised  non-member countries,
the Communiti sfrouLd attempt to extend its  research and deveLopment activities
in the energy sector.
It  shouLd jncrease its cooperation  with the deveLop'in9 countries in order to
provide thenr as soon as possibLe with processes enabLing them to make maximum
use of their various energy sources, jncLuding  new and renewabLe energy sources'
InternationaL  organisatione
In atL the internationaI organisations in which it  plays an active roLe, the
Community shou[d dispLay its desire to contjnue disoussion of energy probLems
in a spirit of sotidarity and cooperation.I
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[e 1er f6vrier 1979
POLTTIQUE_IXIERIEURE  DE LA COIVIMUNAUTE D  (1)
La Commission a adoptC une proposition de MM. Guido Brunner et l'fi LheLm Haferkamp
p16sentant Ies grandes Lignes drune potitique ext€rieure qui devrait permettre de
stabiliser et de diversifier les approvisionnements  de [a Communaut6  en dnergie en
provenance des pays tiBrs.:
Les propositions seront soumises au ConseiI pour 6tre discutdes Lors de sa prochaine
r6union en mars. ELLes seront 6ga[ement  transmjses au ParLement et au Comit6 6conomiquQ
et sociaL.
Les propositions attirent en particuIier Itattention sur tr6cart 6nerg6tique qui se
creusera vraisembLabtement  A La fin des ann6es 80 Lonsque [es approvisionnements  en
p6tro[e et en uranium deviendront probabLement rares et plus on6reux-
Lraccent est p[ac6 sur [a n6cessit6 de Iim'iter La d6pendance de La Communaut6 par rapport
aux importations, de diversifier Les approvisionnements, draccroltre La stabiIit6,
dracc6L6rer La coop6ration  avec [es pays en voie de d6veLoppement. Le nouveau document
sur [a poLitique ext6rieure doit .€tre tu ir ta Lumidre des r6fLexions  contenues  dans Le
document sur Les "objectifs 6nergdtiques pour 1990 et programmes des Etats membres"
adopt6 en novembre dernier (C0fil(78)613) 
"
Dans les deux secteurs dans LesqueIs les initiatives ext6rieures ont La ptus grande
signification, car iLs sont ceux o0 La ddpendance de [a Communaute est La ptus grande
-  Le p6troLe et Ifuranium -  les gouvernements et tes compagnies  ont men6 des actions
efficaces, evtiL convient de ne pas nemettre en cause.0n peutr cependant,  penser au
tendemain drune crise qui a r6v6L6 ta fragiLit6 de Ltedifice, qutil est ddsormais
n6cessaire draILer plus loin dani Le sens drune action communautaire.
Concernant Le p6tr.:[e, certaines compagnies  europ6ennes affirment que Les charges
qui n6suLtent  pour etieg de Leurs activites (naffinage, transport) ne Leur permettent
pLus de disposer des moyens n6cessaires A La prospeciion, au moment ou cetle-ci srav€rp
[e p[us n6cessaire.
euant A Iruranium, l"es n$gociations en couns avec Ia ptupart des pays-fournisseurs
r6v6lent quren deirors des aspects commerciaux et financiers, Ies considdrations
poIitiques prennent de pLus en pLus dtimportance et impLiguent Ltintervention de La
puissance pubLique  comme seule capable de garantir [e bon usage de ce produit.
Dans Irun et Itautre cas, une action de La Communaute  apparait  comme Le meil[eur gara0t
de La sauvegarde des intbrdts de ses Etats membres, soit qurelLe aide les opdrateurs
A intensifier teurs efforts dtapprovisjonnement,  soit quretLe fournisse Le cadre  A
Ltint6rieur duqueI Leur action rev6tira te maximum dtefficacit6,
Le r6l.e de ta Communaut6 dans chacun de ces principaux secteurs -  charbon, p6troLe et gaz,
uranium - doit 6tre 6vaLu6 sur La base de ces int6r6ts. IL faut 6gaLement pnendre  en
consid6ration  Les d6veLoppements pLus g6n6raux reIatifs A Lt6nergie : discussions et
n6gociations internationa'Les, deveLoppement des sources aLternatives,  recherche-et
d6veLoppement et coop€,ration avec les pays en voie de deveLoppement. (cf. c0M(78)355)'
(1 ) C0M(79)23")_-




peu de probtdmes.  La Communaut6 a consomm6 en 1978 environ 287 mi[[ions de tonnes
de charbon, dont 46 ni[tions de tonnes soit 16 % - ont 6t6 import6s. La production
jnterne se r6partit de fagon fort in6galeparmi Les Etats membres de La Communaut6
$8'l  sont concentrds  en At[emagne et au Royaume-Uni),  tandis que tes importations
sont p[us diversifi6es : Pologne 33 %, Etats-Uni s 16 %, Republique cifAfrique du
Sud 23 Z, AustraLie 15 %, URSS 9 %, autres 4 %.
La Commission a d6jA insist6 sur La n6cessit6 de tenir compte des situations
diffdrentes au sein de La Communaut6 et de conciIier les int6rets divergents
des Etats membres. Mesures de soutien pour trdchange intracommunautaire  de charbon
A coke et de charbon pour les centraLes sans adoption de mesures restrictives pour
tes 6changes internationaux.
Des restrictions nraboutiraient pas n6cessairement i  une pLus grande consommation  de
charbon communautaire,  majs ir une d6pendance  accrue par rapport au p€troLe, dans
ta mesure o0 Le charbon communautaire nrest pas comp6titif  au ptan internationat.
Trois types de mesures devraient 6tre syst6matiquement encourag6s  :
-  [a participation des compagnies chanbonni6res europ6ennes i  des "joint ventures"
dans des pays tiersr.par. exemp[e, par Lrintermddiaire de cr6dits CECA accrusi
- ta conctusion Ad1"%"f1!ltri entre utiLisateurs de La communaut6 et producteur..
dtoutr-e mer;
-  [rorganisation, toutes Les fois que Irintdr6t commenciaI La justifie,  dtune
coop6ration technique avec des pays tiers, en vue de d6vetopper les proc6d6s de
conversion du charbon en hydrocarbures (Liqu6faction, gaz6ffication).
PETPOLE
@ ffidep6tro[equeLad6pendancede[aCommunaut6i[|egardde[|ext6rieur
est ta plus 6vidente. En 1977, Les importations  de p6troLe brut de [a Communaut6
(485 mi[[ions de tonnes) ont repr6sent6 plus de 50 Z de La consomrnation  bnute
d'6nergie et ptus de 92 % de la consommation  brute de p6troLe de [a Communaut6.
Les chiffres ne sont pas encore disponibles pour 1978. Le tabLeau suivant indique
quets ont 6t6 les principaux fournisseurs et ta part que chacun de ces pays repr6-


















?5,3 nt  5 rZ 7.
21,2 nt  416 %
17,3 nt  3r5 'l
8r5 mt 1r7 %







Pour certains de ces pays, les exportations  Er destination de Ia Communaut€ constituent
une part 6tev6e de leur production (Norv0ge 51 '1, Irak 43 %, Qatar 40 %, Libye 39 %).
La situation de dependance de [a Communaut6 ne devrait pas se modifier sensibtement
puisqre, en 1990 comme en 1985, tes importations nettes de p6trote pourraient  encore
reprdsenter 40 % environ de La consommation brute dt6nergie de ta Communaut6  et 80 Z
de sa consommation brute de p6troLe.
En ce quj concerne Les importations et les exportations de produits p6tnoLiers,
pratiquement  €quiIibrdes actuet[ement au niveau de 40 miLIions de tonnes, e[Les
ont une importance marginate et ne reprdsentent respectivement que moins de 8 %
de ta consommation brute de p6tro[e de ta Communaut6"-3-
Le trajt  dominant de La fi$riode A venir est [a possibiLjt6 drune tension sun Le marchC
p6tro[ier dans tes anndes 1985 -  1990 conpte tenu drun certain d6catage entre produc-
tion et consommation. tette tension impLiquera gue Les prix du p6troLe seront de pLuS
en pLus fix6s en fonction des conditions dfun march6 de vendeurs.
La Communaut6 doit donc se mettre en mesure draffronter  Les conditions drun teL marchd:
La fixation dtobJectifs, comme cetui dtune importation nette de p6troLe ne d6passant
pas 500 mitlions de tonnes en 1985 va dans ce sens.
La communaut6 devrait s!attacher A nouer des reLations r6EutiOres  avec tes organisatipns
de producteurs et srefforcer dtincLure dans les conversations qute[[e aura A titre bi'
Lat6raI avec tous les pays producteurs Lrexamen des probtdnes 6nerg6tiquesret dans Ien
accords qureLle conctuera, un voLet 6nergie. La Communaut6  srefforcera en outre dfen-
courager par [es moyens appropri6s (subventions  rembotlrsables en cas de succds et
6ventueltement systbme drassurance-cr6dit) les compagnies p6troti6res  A ddvetopper
leun action de prospection i  travers [e monde; e[Le encouragera  Les 6changes de tech-
nologie et [a formation des experts de tous Les pays int6ress6s, gr6ce aux instruments
dont disposent les Etats membres.
GAZ
ll-npp.o"  t . i o^""t".t Approvi sionnement  I Lev6s
ffiinsdeLaCommunaut6engazrlature[seson{,dprAsde160mi[Lions
de tep (tonnes 6quivaLant p6troLe), soit 17 % de La
6nergie primaire de [a Communautd.  Dans ce montant,
venus pour 5215 % et les importations  en provenance
[e sotde, soit 3615 %, provenant dfautres zones de
Communaute, en particulier de La mer du Nord.
couverture  des besoins en
Les Pays-Bas sont inter-
de pays tiers Pour 11 %'
production A Itint6rjeur de ta
Cette structure drapprovisionnement  6voIue rapidement avec Lr6puisement progressif
des gisements  communautaires actueLIement en expLoitation.
La d6pendance A Ir6gard des importations  Lrn provenance de pays tiers est en croissance
rapide; eLLe atteindra probabl.ement 25 % en'1980, 38 'A en 1985 et prAs de 50 i( en 199C
Des contrats drimportations  orlt €t6+coflclus pour un totaL de 93 miLLions de tep/an,
dont 30 % environ seront transport6s  par m6thanie;"s  sous forme de GNL(gaz naturel
Iiquefi6). Conclus A Long terme, ces contrats offrent une meiLteure garantie
dtapprovisionnement  que Ies conirats dtimportation cltautres €nergies, sans 6tre
toutefois exemlrts de tout risque.
Le tabteau suivant indique ta r6partjtion des importations  de gaz natureI de La
Communaut6 par pays de provenance, ainsi que teur 6volution.
.  (fvlitLiards de m3 qualit6 Groningue)



























Les autres gaz et en particulier Le GPL (gaz de p6troLe tiqu6fi6> (9r8 mit[ions TEP
en 1970, ripr6sentent  une part modeste dans Le' bi Lan 6nergdtique de [a Communaut6'
Cependant, tout indique que des excddents apparaitront au cours des prochaines
ann6es sur Le marchd'rond'iaL, ce qui pourrait modifier La position de ces gaz sur Le
marchd de l"a Communaut6.
La Communaut6 devrait marquer son int6r€t pour te d6vetoppement de LtutiLisation du
jaz natureI et eL[e 6tudiera, dans [e cadre du dia[ogue euro-arabe,  Les moyens  de
16soudre Les prob[dmes qui se posent en matiAre drexpLoitation, de transport(construc-
tion et methaniers) et de stockage (terminaux pour Le GNL).-A'
ELte $tudiera ta possibiLite dtutitiser Lei moyens de financement dont eILe





Ette devrait encourager Lrindustrie gazidre A 6tudier Lrexp[oitation 6ventuette
des flrturs excedents de GPL.
unnil!ul4 @ ffinsomm6,en1978,environ10'000tdturaniumnature[,atorsqte
sa production propre, concentr6e presque enti6rement dans un seul Etat membre
(France) s!6[ive a moins de 2,500 t.  En 1985 et 1990, les besoins de [a Communaut6
pourraient sr6[ever respectivement i  pl.us de ?0"000 et 30"000 t.  La production
indig6ne A ces dates ne devrait pas se situer d plus de 4.000 t,  les ressources
totates de La Communaut6 - dans ltdtat actuel des estimations - 6tant de Irordre
de 120.000 t.
La production non communautaire druranium natureL est actue[[ement  concentr€e"
pori tressentiel, aux Etats-Unis (20.000 t de capacit6 en 197il, en Afrique du'Sud
(9.000 t),  au Canada (6.500 t),  au Niger et au Gabon (3.500 t).  Au cours de ta
prochaine d6cennie, IrAustraLie devrait staiouter ir cette Liste (pour 6.000 t en tr9E5)
Les principar,rx fournisseurs  actuels de [a Communaut6 sont [e Canada et les pays
drfifri.gue. Ces pays et LrAustraLie seront ceux dto0 proviendront [a nrajeure partie
de nos .irryortations dans les ann6es A venir. Cette enumdration itLustre [a diversi-
fication de nos sources, condition 6vidente de Ia sdcurit6 de nos approvisionnements.
Cette tiste ne sembte pas pouvoir incture, de fagon appr6ciab[e,  dtautres fourn'is-
seurs durant [a prochaine d6cennie, hormis, peut-€tre, tes Etats-Unis,  mais ceux-ci
ser,ont -eux-m€mes importateur net druranium naturet, Certains pays dtAmerique du Sud
et drAfrique pourraient stajouter A ta l.iste des pays qui nous approvisionnersrt
dans Les ann6es 1990. De m€me, [a Chine, i  Laquette nous lie d6sormais un accord
de coop€ration, pourrait devenir Irlrn de nos fournisseurs druranium.
La Conmunaut6 devrait srefforcer de trouver une solution, dans [e cadre du traitf
Euratom, aux prob[dmes pos6s par Irapprovisionnement des utiLisateurs des Etats
menbres en uranium natureL. A cet 6gard, La concLusion dfaccodsi Ltint6rieur des-
qr.lets tes op6rateurs  signeraient tei contrats d'approvisionnement  n6cessaines  sembte
Stre [e meitteur moyen de concitier tes.int6r€ts  commerciaux et Les contraintes
poIitiques.
La Communaut6 devrait faire tout ce qui est en son pouvoir, au sein des organisations
,internationaLes existantes ou dans [e cadre des discussions reIatives aux divers
aspects du cycle nucl6aire, pour d6fendre Les int6r6ts des Etats membres A ttexpor
tation : enrichissement de Lturanium, retraitement du combustibte, exportation
de techniques et de mat6riel nuc[6aines.
Recherche et d6ve[oppelnent
par[aconcLusiond|accordsavecLesEtatstiersfortement
industriaLis6s,  d'arqctifier ses actions de recherche et de d6veloppement  dans te
domaine 6nerg6tique.
Et[e accroltra sa coop$ration avec [es pays en voie de ddveloppement, de fagon i  mettre
Le pLus rapidement possible, A La disposition de ceux-ci des procdd6s qui Leur per-
mettront drutiIiser au naximum Leurs diverses sources dt6nergie, y coriPris tes dnergies
nouvettes et renouveIabLes.
Orqan{ sations internat ionates
organisationsinternationaLesoue[tejoueunr6[eactif,
manifestera sa votontd de maintenir Le dia[ogue sur Les probldmes dr6nergie dans un
esprit de sotidarit6 et de coopdration"